






























葉索引作成を通して」 『印仏研』 45-1, 1996年， pp.394-390；「PTS版テキストの隈界一『ディーガ・ニ
カーヤ』を中心に」『仏教研究』第27号， 1998年， pp.137-185；「PTS版テキストの再構築『デ、ィーガ・
ニカーャ』を中心にj 『印仏研』 47幽2, 1999年， pp.837-833.
最近の成果としては： Editedby OLE Hor:百 NP悶Dwi由組indexprepared by Dr S. KASAMATSU and Professor 
Y.Ous雌 A,Kacc砂・anaand Kacc砂•anavutti. The Pali Text Society, Bristol 2013 （笠松・逢坂の担当個所は227
-326頁）。
4以下PTSより発刊した索引類を列挙する：M.Yi訓 話A阻，Y.OusAKA,M.M!YAO Indexes to the Dhammapada. 
The Pali Text Society, Oxford 1995; Y.OUSAKA, M.YAMAZAKI, K.R.NORMAN!nd•目 to the Vinaya-Pifaka. Oxford 
1996; M.YAMAZAKI, Y.OUSAKA, K.R.NORMAN, M.CONE Index to the Dたha・Nikaya.τ'hePali Text Society, Oxford 
1997 ; M.YAMAZAKI and Y.OUSAKA Index to the Jiitaka. The Pali Text Society, Oxford 2003 ; M.YAMAZAKI佃 d
Y.OUSAKA Indι to theM柑hima-Ni均1a.The Pali Text Society, L組 .caster2006.この他，中央学術研究所によ
るモノグラフシリーズPhilologicaAsiaticaに関連業績多数あり。
5総論的には以下を参照： K.R.No剛 AN'The present state of Pili studies, and future task苫’『中央学術研究所
























6 これらの「訂正Jは，索引使用者のためにも公表すべきものと考えられるa SNI (2006年版）及びV
(2008年版）に対する誤植訂正表については以下のinohographを参照されたい：S.KASAMATSU,YKAWASAKI, 
M.Y.刷 AZA阻 andY.OUSAKA Toward a Critical Editidn ofSarriyutta-Ni助 a.Chuo Academic Research lhstitut$; 
Tokyo 2010. 
最近刊行された Miiindapafiha語葉索引の場合，初版と 1997年再版とを参照しつつ，訂正表を巻頭に付








ラームの経蔵調査」『印仏研』 59巻 1号＇ 2010年， p.363）。この場合は貴重な文献資料がその学術的価値




























平・舟橋智哉 IWatRatchasi地 捌nが所蔵する貝葉写本－Phra加 iya批iSphool内の写本調査から－J『パー
リ学仏教文化学』第23巻， 2009年， p.94）」ためでもある。
































































36 (TL 108) Jiniilankara-ffkii 1757 (1119) 
60 (TL 656) Nemijiitakiα－attha初thi1676 (1038) 
85 (TL 606) Petavatthu-atthakathii 1757 (1119) 
146 (TL 587) Therf Apadhiin 1749 (1111) 
14 7 (TL 626) Ther訟・iithii-atthak，αthi1780 (1142) 












































ともに，「新番号j に準拠して調査を進めている。これは 788番まであり， 1998
年に行われた調査に基づく。ヤンゴンから図書館員等 10人からなる調査団が来訪
し， 10日間作業して写本リストを作成したが，整理未了で中断した由である。
PRUITT, F ALQU孟s，河崎が 2013年 2月20-25日に第一回調査を行い，同 8-9
月に笠松（8月 17-25日）, PRUIπ （8月 17-9月 1 日），河崎（9月 4-11日）
が第二回調査を行った。両調査とも UNYl別 TMAUNa25の同行と助言を得つつ，写
本情報を採取し，写真撮影を行った。以下，その数例を摘記する：
No. 360 Jina/a見karanissaya ( Gur.zalaftkara Theの26
No. 365 Jina/a見kara-fi初 nisya
No. 493 Jinalankara及び μ1a-,Dijヮαnf
No. 567 Dhammapada及びAtthakatha, Tzka 
No. 624 Sagathavagga, S1αrriyut-tfka Nidanavagga, Sarriyut-t託d
No. 670 Petavatthu Pa!i, Atthakatha, Vimanavatthu Pa/i, Atthαkαtha 









26 nissaya （ないし nisya）とは，パーリ文献に対して現地語（この場合，ビルマ語ないしモン語）で一対
ーの語訳を施したものを言う。現地諸語の研究に有用な情報を含む可能性があろう。
nu 







仏伝文学で、あって，著者は Buddhadattaと伝えられ， 12世紀の Buddhara比hitaに
よる註が伝わる28。写本は多数伝えられる。 Thar-lay蔵書中にも，既に言及した
36 (TL108) Jiniilaβkara-{ikii （書写年代 1757年）を最古とする 5束の写本が伝わる














第 14号， pp.1-33, 2012年
『物語ビルマの歴史 －王朝時代から現代まで－』中公新書， 2014年
27校訂と訳は： GRAY,James. Ji・ndlankaraor“Embellishments of Buddha”by Buddharakkhita. First published by 
Luzac & Co. 1894 (1支.eprintedby PTS 1981). その他，複数の東南アジア版が存する（例えば橘堂正弘『ス
リランカのパーリ語文献』 26王を参照されたし、）。




Pali Literature. Including the canonical Literature. in Prakrit and Sanksrit of 
al the Hinayana schools of Buddhism. Wiesbaden 1983. 
'The present state of Pali studies, and future tasks’『中央学術研究所紀要』
第 23号， pp.1-19, 1994 (= Collected Papers IV. Oxford. PTS 1996, 
pp.68-87) 
（山崎守一訳）「パーリ研究の現状と今後の課題J『中央学術研究所紀





蔵調査J『印度学イ弗教学研究』 59巻 1号， pp.359-364, 2010年
田村克己・松田正彦編著
『ミャンマーを知るための 60章』明石書店， 2013年
U THAW KA.UNG, U NYUNT MA.UNG and Associates 
Palm-leaf Manuscr伊tCatalogue of Thar-lay (south) Monastery, Thar-lay 








ミャンマー僧院所伝のパーリ語古写本の現地調査 ( 77) 
An Early Report on the Digitizing Project for Old 
Manuscripts in Myanmar 
Sunao KASAMATSU 
In these years O町 teamis involved in a joint research project th剖 isaimed at 
the indexing, (re四）editingof Pali Texts. Added to these points, as NORMAN stated, we 
should expand our field into the Pali texts composed in South-East Asia. There are also a 
lot of manuscripts written before the fifth or sixth Buddhist councils in these areas. A 
considerable number of studies have been made in Laos and Thailand. Then o町 team
shall carry out research on manuscripts preserved in the monasteries in Myanmar 
(Burma). Here I summarize the main goal of the research: conserving and cataloguing 
manuscripts on palm圃leavesand parabikes; digitizing manuscripts of Pali texts and 
ilus仕atedmanuscripts; providing support for the conservation of cultural and historical 
heritage in Myanmar as well as for the development of Myanmar society. 
We made some exploratory出psto the Thar-lay monastery in Shan s旬teand 
Saddhammajotika monastery in Mon state. The U Pho Thi library of Saddhammajotika 
monastery is very promising.百ielibrary has handed down a large quantity of old 
palm開leavesas well as beautiful parabikes, rare books. Our team focuses on the library. 
We have already photographed numerous manuscripts, e.g. No. 360 
Jina la必karanissaya (Gw:ialalikara Ther), No. 365 Jina/a見kara-ffkanisya, No. 493 
Jinalalikara and its Tfka, Dfjヲαnf.It seems that this text was read with pleasure al over 
the SE Asia. Introducing this text will be use白lfor an understanding of the Buddhism in 
this region. 
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